






(Graham Greene, 1904-1991）であるが，1950 年頃を境に中後期の作品群ではより 
ポリティカルなテーマが前面に出てくるようになる。グリーンが関心を寄せる政治 
的状況,それは冷戦構造の確立と衰退という 20 世紀後半の複雑で劇的な世界の動 
きそのものでもあった。仏印戦争後のベトナムに触手を伸ばしてくるアメリカの不 
気味さを英国人記者の眼で語る『おとなしいアメリカ人』(The QuietAmerican, 1955), 
米ソ対立のピークとなるキューバ・ミサイル危機を予言するかのような風刺小説『ハ 













































いスパイ小説を書くこと」("to write a novel of espionage free from the conventional 
violence") であり,「諜報機関を，ロマンティックに潤色することなく，その日常性 













刺されたような不安」("anxiety like the prick of an insect") (21）を感じている。 
He had always, since they come, felt certain that one day a doom would catch up with 
them, and he knew that when that happened he must not be betrayed by panic: he 
must leave quickly, without an attempt to pick up any broken piece of their life 




















For a while I half believed in his God, like I half believed in Carson's. Perhaps I was 
born to be a half believer. When people about Prague and Budapest and how you can't 
find a human face in Communism I stay silent. Because I've seen -once- the human
血匹．I say to myself that it hadn't been for Carson Sam would have been born in a prison 
and you would probably have died in one. One kind of Communism - or Communist 
- saved you and Sam. I don't have any trust in Marx or Lenin any more than I have in 
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("Greene's persistent attempts to imagine a future outside the Cold War's binarism.") 
(Diemert, 222）という核心的な捉え方をしている。 
再び先に引いたカースル夫妻の会話に戻ろう。カースルの言葉, "Prague and 











deserving obedience"）ではなかったと言えよう。(Sharrock, 146) 





講演の演題は「不忠誠の徳」("The Virtue of DisloyalW"）であった。それはかなり挑 
発的な表現や内容ではあるが,同時にグリーンの「多面的な政治的見解の本質」("the 












は，国民の「心理的な源泉に毒を流し込むこと」("to poison physical wells"）や，国民 
の「人間的な共感を制限すること」("to restrict human sympathy"）に向けられている 
と述べ，この時代の作家の使命について，次のように続けている。 
The writer is driven by his own vocation to be a protestant in a Catholic society, a 
catholic in a Protestant one, to see the virtues of the capitalist in a Communist society, 





























He stands for the victims, and the victims change. Royalか confines you to accepted 
opinions: loyalty forbids you to comprehend sympathetically your dissident fellow; but 
disloyalty encourage you to roam through any human mind; it gives the novelist an extra 














編「庭の下」("Under the Garden", 1965）においてである。この作品は，がんを宣告 
された中年の男が,帰郷先で過去を回想する話であるが,現実との境が曖味な幻想 
的な世界で出会った片足の老人から生きるためのメッセージを受け取る。 
"Be disloyal. It's your duty to the human race. The human race needs to survive and it's 
the loyal man who dies first from anxiety or a bullet or overwork. If you have to earn a 
living . . . and the price they make you pay is loyalty, be a double agent一 and never 
let either of the two sides know your real name." ("Under the Garden", 215-6) 
「不忠誠であれ」("Be disloyal.")。それが人類に対する義務であり，何としても生き 
残るべきである, と老人は言う。そしてもし生活のために忠誠を差し出さなければ 




















































かとグリーンの作品名を捩って報道するメディア（Sunda〕ノNews, 23 0ctober, 1955 等） 
や，CIA とMIS の執拗な追跡と暴露攻撃の末，フィルビーは遂にモスクワへ亡命。 










"He [Philby] betrayed his country."- yes, perhaps he did, but who among us has not 
committed treason to something or someone more important than a country. (Greene, 




"Well, I'm what's generally called a traitor.' 
"Who cares?" She said. She put her hand in his: it was an act more intimate than a kiss-
one can kiss a stranger. She said, "We have our own country. You and I and Sam. You've 

























に奉仕しようとする企て」("attempt to serve literature")伊SortげL弟，103）だと述べ 
たことがあるが，加えて彼のようにスパイが出てくるフィクションを書く作家は， 
スパイをスパイしてそれを物語にし,またそういう自分をもスパイしているのだ。 








he who forms a tie is lost. The germ of corruption has entered into his soul.) (xxvii) 02) 
HF は冷戦時代であったからこそ生まれた小説である。この時代の熾烈な対立構 
造は「どちらかが死ぬまで闘わざるを得ない,瓶の中のサソリと毒クモ」("a scorpion 
and tarantula together in a bottle the objective of their own self-preservation will impel them 





The days of ideals .-. and ideologies which are their political expression -are certainly 
over. The invasion of Czechoslovakia by the Soviet Union and her allies was an echo of 
the invasion of the Dominican Republic by the United States and her allies  the two 
superpowers do not need our support - they are allies in all but name. (The ?IYmes, 
5 July, 1969) 
チェコスロバキアを侵略したソ連と，ドミニカ共和国を侵略したアメリカ合衆国。 
いずれも暴圧によるもので「イデオロギーが政治的な表現であった理想的な時代は 
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(2）グリーンの反アメリカニズムについては Brian Dieme比"The anti-American: 














(8) M16とMIS との確執はHFの中でも語られている。(HF, 91-2) 
(9) M16 は退職してもなおフィルビーを気づかい,ジャーナリストを隠れ蓑にしたべ 
イルート在住の工作員として雇っている。(Macintyre, 209) 1963年1月フィルビ 
ーは突如失踪。妻から知らせを受けたベイルートのイギリス大使館は,あわてて 
本国の外務省に対応を打診する電報を打っている。(TNA: P0953/2165) 
(10) 2016年4月6日のBBC ニュースではとしてフィルビー特集が放送され，1955 
年の記者会見や亡命後に東欧諸国で講演をするフィルビーの模様が放映されてい 
る。 (https://www.youtube.comlwatch?v "2LM9qVRC-OQ, 2019.9.14) 
(11）グリーンは、モスクワのフィルビーに刊行したHFを送っている。 
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